







This paper examines the poetics of Rainer Maria Rilke in relation to his theory of language.
Although he has left no essay on language proper, we can infer his view on language from his literary
criticisms and his letters. His poetics has been examined from ontological points of views, but when re-
exmined it through his theory of language, there is not so much difference as pointed out before between his
poetics of“Ding-gedicht”in his middle years and his“die Verwandlung ins Innere”in his later years.




























































































































































































































































































































































































































































































Rilke Werke. Kommentierte Ausgabe〔KA1―4〕, Hg. v. Manfred Engel u. a., Leipzig1996．
また、リルケの書簡については以下の書簡集を使用した。
『リルケ書簡集Ⅰ、Ⅱ』 大山 定一 他 訳 人文書院
この書簡集からの引用については末尾に記号 Oと巻数、頁数を付記する。
『リルケ美術書簡』 塚越 敏 編訳 みすず書房
この書簡集からの引用については、記号 Tと頁数を付記する。
⑴ ソシュールは、考察対象を主に単語に限定し、文を除外している。











Kurt oppert, Das Dinggedicht. Eine Kunstform bei Morike, Meyer und Rilke.
In: Deutsche Vierteljahrsschrift4．1926，S．747―783．
⑺ ルーからリルケに宛てた1903．8．7．づけの手紙。
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